




















語の ἡ μαγνῆτις λίθοςのことである。この語はいったいどこから来たのか、なぜ古代ギリシャ人はそれを







The Etymology of the Magnet (ἡ μαγνῆτις λίθος): Toponym or Anthroponym?
HASHIKAWA, Hiroyuki
Abstract
This paper aims to elucidate the etymology of the magnet, that is, “ἡ μαγνῆτις λίθος” in ancient Greek. 
Where did the word “magnet” originate? Why is an object with magnetic attraction generally called a magnet? 
Tracing its origins to the Latin term “magnes” (or “magnes lapis”) cannot provide a full answer, since the latter no 
doubt came from the Greek lexicon. Surprisingly, the question of its etymology has remained unanswered for more 
than two thousand years. The question that puzzles science historians has to be approached as one of literary his-
tory and philology. For it is highly likely that the acclaimed tragedian Euripides invented the phrase “μαγνῆτις 
λίθος” for a magnetite, in a lost minor play Oeneus. This Euripidean phrase gained a growing popularity because 
of Plato’s quotation in the Ion, though Plato himself considered “ἡ Ἡρακλεία λίθος” (apparently meaning a Her-
culean stone) more common. Thus, the question can be paraphrased as below: Why did Euripides adopt the 
adjective “μαγνῆτις” and what did he consider in so doing? Our conclusion is rather simple: Euripides knew 
about and was attracted to Magnes of Smyrna—“a Greek Poet at the Court of Gyges” in the words of M. L. West’s 
























































磁気効果を有するとの確証を得た彼は、1820年 7月 21日付の報告「電流の磁針への効果についての諸実験（Experimenta 
circa effectum conflictus electrici in acum magneticam）」を複数の雑誌編集部に送付した。ついで彼は 9月 20日付の書簡「新た
な電磁気実験（Nouvelles expériences électro-magnétiques）」をフランスの『物理雑誌（Journal de Physique）』に発表した。エ
ルステッドが電気と磁気の力学的関連を「électro-magnétiques」の形容詞に込めたことは明らかである。エルステッドの実験
結果に大きな刺激を受けた科学者の一人がファラデーである。彼は独自の実験器具を制作し、電気の磁気効果に力学的規則性
があることを見出し、1821年、その成果を 2篇の論文、「電磁気の歴史的素描（Historical Sketch of Electro-magnetism）」と「い
くつかの新たな電磁気運動と磁気理論について（On Some New Electro-magnetical Motions, and the Theory of Magnetism）」に
まとめ発表した。英国においてファラデー以外でこの用語を最初に使用した可能性があるのは、実験科学者 P・バーロー
（1776-1862年）である。1823年に刊行された彼の著書『磁気的引力試論（An Essay on the Magnetic Attractions）』の副題「地






テッドとするのが妥当であろう。電磁気学の 19世紀前半の展開については、H.W. Meyer, A History of Electricity and Magnet-






















































































































































recentiores, vir literaria laude dignissimus）」（DM, 
6.3, p. 214）と、さらに最終頁では「天文学の刷新者


















































































































（DM, 1.16, p. 36）と。世界各地で産出される磁石
の様々な性質に触れた箇所では、「多くの地でより
完全な体に近い芽が彼女の内奥から上昇し、日の光




















































































σιδερίτηςと呼ばれる⑿。（DM, 1.2, p. 11）
　ギルバートによれば、英語、フランス語、スペイ






















































⒁　William Gilbert, On the Loadstone and Magnetic Bodies, and on the Great Magnet the Earth: A New Physiology, Demonstrated 
with Many Arguments and Experiments, tr. P. Fleury Mottelay (New York, 1893); William Gilbert of Colchester, physician of London, 
On the Magnet: Magnetick Bodies also, and on the Great Magnet the Earth; A New Physiology, Demonstrated by Many Arguments & 
Experiments, tr. S. Ph. Thompson (Lodnon, 1900). 前者は 1952年にブリタニカ百科事典の叢書「Great Books of the Western 
World」の 1冊として再版され、後者については、1958年に、D・J・プライスによる序と註の付された再版（William Gilbert, 




⒃　M.L. Keen, The How and Why Wonder Book of Magnets and Magnetism (New York, 1963), p. 7.

















































































㉑　V. Melfos, B. Helly and P. Voudouris, “The ancient Greek names ‘Magnesia’ and ‘Magnetes’ and their origin from the magnetite 
occurrences at the Mavrovouni mountain of Thessaly, central Greece: A mineralogical-geochemical approach”, Archaeological and 











































































㉔　ピラミッド建造の技術的・道具的側面については、Z. Hawass and M. Lehner, The Definitive History of Giza and the Pyramids 
(Chicago, 2017), pp. 403-419を参照。
㉕　エジプトでの銅の鋳造は前 4000年頃のバダリ文化ですでに始まっていたとされる。詳しくは、馬場匡浩『古代エジプトを
学ぶ：通史と 10のテーマから』（六一書房、2017年）、41-58頁；K.A. Bard ed., Encyclopedia of the Archaeology of Ancient 
Egypt (London/New York, 1999), pp. 522-527 (s.v. “Metallurgy”; J. Muhly)を参照。J・ムーリーによれば、エジプトでの製鉄が
考古証拠を通して明確に確認されるのは前 700年頃であるという。
㉖　このテーマに関して代表的な研究は、J.C. Waldbaum, From Bronze to Iron: The Transiton from the Bronze Age to the Iron Age 








































































㉗　この分野の古典的研究は、A.M. Snodgrass, The Dark Age of Greece: An Archaeological Survey of the Eleventh to the Eighth 
Centuries BC (Edinburgh, 1971), pp. 213-295である。近年の研究状況については、A.M. Snodgrass, “The coming of the Iron Age 
in Greece: Europe’s earliest Bronze/Iron transition”, in: idem, Archaeology and the Emergence of Greece (New York, 2006), pp. 126-
143; O. Dickinson, The Aegean from Bronze Age to Iron Age: Continuity and Change between the Twelfth and Eighth Centuries BC 
(London/New York, 2006), pp. 146-150を参照。
㉘　詳しくは、Hesiod, Works and Days, ed. M.L. West (Oxford/New York, 1978), pp. 172-177; R.D Woodard, “Hesiod and Greek 




語の外来語、χαλκόςと σίδηροςの由来ははっきりしないという。詳しくは、R. Beekes, The Etymological Dictionary of Greek, 










































磁石は「τῆς λίθου τῆς μαγνήτιδος」と、琥珀は「τοῦ 
ἠλέκτρου」と属格で示されているが、それぞれ主格





































文書でも多く確認されている。詳しくは、Y. Duhoux and A.M. Davies eds., A Companion to Linear B: Mycenaean Greek Texts 
































































㉞　ギルバートは「液汁のようなものとして succinumとも（Succinum quasi succum）」と記している（DM. 2.2, p. 47）。ラテン
語のこの名称は、琥珀は化石化した天然樹脂であるという科学的な知見と合致する。琥珀を意味する一般的な英単語 amberは
この綴りでは示されていない。ギルバートは綴りの近い ambraを挙げ、インドやエチオピアの琥珀を指すのに一部の人がそう











れる。LSJ, s.v. “λίθος”, p. 1049も参照。
㊵　『オイネウス』の概要と現存する断片については、Euripides, Fragments, Oedipus-Chrysippus, Other Fragments, ed. Ch. Col-


















































































㊶　Photii Patriarchae Lexicon, ed. Ch. Theodoridis, 2 vols. (Berlin/New York, 1982-1998).
㊷　Suidae Lexicon, ed. A. Adler, 5 vols. (Leipzig, 1928-1938).
㊸　Photii Lexicon, η 224 (vol. 1, p. 273): ὡς Εὐριπίδης Οἰνεῖ, τὰς βροτὼν γνώμας σκοπῶν ὥστε Μαγνῆτις λίθος τὴν δόξαν 
ἕλκει καὶ μεθίστησιν πάλιν. 『オイネウス』からのこの引用はエウリピデスの断片 567に該当する。












































































㊺　Plato, The Statesman, Philebus, Ion, ed. H.N. Fowler and W.R.M. Lamb (PlatoVIII, LCL 164, Cambridge, Mass./London, 1925), 
p. 420.
























































































　Hesiod, The Shield, Catalogue of Women, Other Fragments, Fragment Concordances, ed. G.W. Most, rev. (LCL 57, 503, Cam-


































































性が高い。詳しくは、E.A. Anson, “The meaning of the term Macedones”, Ancient World 10 (1985), pp. 67-68; N.G.L. Hammond, 
“Connotations of ‘Macedonia’ and of ‘Macedones’ until 323 B.C.”, Classical Quarterly 45 (1995), pp. 120-128; idem, The Macedo-
nian State: Origins, Institutions, and History (Oxford, 1989), pp. 1-8. マケドネスの語源は、木の高さや細さを意味する形容詞
μακεδνόςと関連するとの見方が一般的であるが、印欧言語学者 R・ビークスは前ギリシャ語（pre-Greek)の可能性があると
指摘している。Beekes, op.cit., p. 894.『名婦列伝』については、M.L. West, The Hesiodic Catalogue of Women: Its Nature, Struc-
ture, and Origins (Oxford, 1985), pp. 50-60; ヘシオドス、前掲書、490-493頁を参照。マグネスとマケドンの語源について、筆
者はセム語由来の可能性があると考えている。
　LSJ, s.v. “λίθος”, p. 1049, and “Λύδιος”, p. 1064.
　Greek Lyric, vol. 4: Bacchylides, Corinna, and Others, ed. D.A. Campbell (LCL 461, Cambridge, Mass./London, 1993).　ちなみ
にバッキュリデスの当該断片 14（p. 266）はストバイオスの引用で伝わっている。「リュディア石が金を示すように、知恵と
























































































Μαγνησίη λίθος、ἡ Μάγνησσα、ὁ Μάγνης 































































　LSJ, s.v. “Μάγνης”, p. 1071.
　Lucretius, De Rerum natura, ed. W.H.D. Rouse and M. Ferguson Smith (LCL 181, Cambridge, Mass./London, 1975), pp. 560-562:
 　　Quod superset, agree incipiam quo foedere fiat
 　　naturae, lapis hic ut ferrum ducere possit,
 　　quem Magneta vocant patrio de nomine Grai,




　Lucretius, De Rerum natura:
 　　hunc homines lapidem mirantur; quippe catenam














































































　Pliny, Natural History, ed. H. Rackham, tr. D.E. Eicholz, vol. 10 (LCL 419, Cambridge, Mass./London, 1979), 36. 25, p. 100.
　Ibid., p. 100: magnes appelatus est ab inventore, ut auctor est Nicander – in Ida repertus, namque et passim inveniuntur, in His-











































































　Pliny, Natural History, p. 103.
　ただし、プリニウスはアジアのマグネシア産の磁石は白色で、鉄を引き寄せないとしている。これは磁石ではなく、タルク
（滑石）のことかもしれない。テオフラストスは『石について』41で「マグネスの石（ἡ μαγνῆτις λίθος）」を銀に似た石と
説明している（Théophraste, Les pierres, ed. S. Amigues [Paris, 2018], p. 13）。彼は別の箇所（4）で、牽引力を有する石に
Ἡρακλείαの形容詞を当てていることから、この石は磁鉄鉱とは別種の、外観が銀に似た鉱物である。Cf. Theophrastus, On 
Stones: Introdction, Greek Text, English Translation, and Commentary, ed. E.R. Caley and J.F.C. Richards (Columbus, 1956), 
pp. 144-145.
　Sophocles, Fragments, ed. H. Lloyd-Jones (Sophocles III, LCL 483, Cambridge, Mass./London, 1996); Hesychii Alexandrini lexi-

































































　M.L. West, “Magnes of Smyrna: A Greek Poet at the Court of Gyges”, in: idem, Hellenica: Selected Papers on Greek Literature 
and Thought, vol. 1: Epic (Oxford, 2011), pp. 344-352.








ソードス）のマグネスであるというのが筆者の確固たる立場である。喜劇詩人のマグネスについては、Fragments of Old Com-





















































Μάγνης ἦν ἀνὴρ Σμυρναῖος, καλὸς τὴν ἰδέαν 
εἴ τις καὶ ἄλλος, ποιήσει τε καὶ μουσικῆι 
δόκιμος, ἤσκητο δὲ καὶ τὸ σῶμα διαπρεπεῖ 
κόσμωι, ἁλουργῆ ἀμπεχόμενος καὶ κόμην 
τρέφων χρυσῶι στρόφωι κεκορυμβωμένην, 
περιήιει τε τὰς πόλεις ἐπιδεικνύμενος τὴν 
ποίησιν. τούτου δὲ πολλοὶ μὲν καὶ ἄλλοι 
ἤρων, Γύγης δὲ καὶ μᾶλλόν τι ἐφλέγετο, καὶ 
αὐτὸν εἶχε παιδικά. γυναῖκάς γε μὴν πάσας 
ἐξέμηνεν, ἔνθα ἐγένετο ὁ Μάγνης, μάλιστα 
δὲ τὰς Μαγνήτων, καὶ συνῆν αὐταῖς. οἱ δὲ 
τούτων συγγενεῖς ἀχθόμενοι ἐπὶ τῆι 
αἰσχύνηι, πρόφασιν ποιησάμενοι ὅτι ἐν τοῖς 
ἔπεσιν ἦισεν ὁ Μάγνης Λυδῶν ἀριστείαν ἐν 
ἱππομαχίαι πρὸς Ἀμαζόνας, αὐτῶν δὲ οὐδὲν 
ἐμνήσθη, ἐπαίξαντες περικατέρρηξάν τε τὴν 
ἐστῆθα καὶ τὰς κόμας ἐξέκειραν καὶ πᾶσαν 
λώβην προσέθεσαν. ἐφ’ οἷς ἤλγησε μάλιστα 
Γύγης, καὶ πολλάκις μὲν εἰς τὴν Μαγνήτων 
γῆν ἐνέβαλεν, τέλος δὲ καὶ χειροῦται τὴν 










　Excerpta Historica iussu Imp. Constantini Porphyrogeniti confecta, ed. U.Ph. Boissevain et als, 4 vols. (Berlin, 1903-1910).
　Excerpta de virtutibus et vitiis, ed. Th. Büttner-Wobst, 2 vols. (Berlin, 1906-1910).








































































　West, “Magnes”, p. 352.
　このテーマでの彼の主著は、The East Face of Helicon: West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth (Oxford, 1997)である。
ウェストはこの研究の後、初期ギリシャ文学と古印欧文学との比較研究に向かい、Indo-European Poetry and Myth (Oxford, 
2007)を出版した。これらは、古代ギリシャ文学を主題とする比較文学史の金字塔的業績である。
　具体的には、The Making of the Iliad: Disquisition and Analytical Commentary (Oxford, 2011)と The Making of the Odyssey 
(Oxford, 2014)の 2作。
　詳しくは、FGrHist, 2.3, 90, pp. 229-291; RE, s.v. “Nikolaos (Damask.)”; New Pauly, s.v. “Nicolaus” [3]を参照。
　West, “Magnes”, pp. 345-346. リュディア人クサントスとその著述については、L. Alexander, The Kings of Lydia and a Rear-
rangement of Some Fragments from Nicolaus of Damascus (Ph.D. dissertation, Princeton University, 1913); L. Pearson, The Early 























































































































































DM : William Gilbert, De magnete, magneticisque corporibus, 
et de magno magnete tellure : physiologia nova, plurimis & 
argumentis, & experimentis demonstrata (London, 1600).
FGrHist : F. Jacoby, Die Fragmente der griechischen Histor-
iker, 3 vols. (Berlin, 1923-1958).
LCL : Loeb Classical Library.
LSJ : A Greek-English Lexicon, ed. H.G. Liddell, R. Scott and 
H.S. Jones, 9th ed. (Oxford, 1996).
──────────────────
　同じ年に、ウェストはギリシャ文学の研究と並行して進めた印欧文学研究の成果として、『アヴェスタ』のモノグラフを刊
行している。Martin L. West, Old Avestan Syntax and Stylistics: With an Edition of the Texts (Berlin/Boston, 2011). その前年には
『アヴェスタ』の「ガーター」の英訳を刊行している。M.L.West, The Hymns of Zoroaster: A New Translation of the Most Sacred 
Texts of Iran (London/New York, 2010).
　Hellenica: Selected Papers on Greek literature and Thought, vol. 2: Lyric and Drama (Oxford, 2012).
　Hellenica: Selected Papers on Greek literature and Thought, vol. 3: Philosophy, Music and Metre, Literary Byways, Varia (Oxford, 
2013).
　The Epic Cycle: A Commentary on the Lost Troy Epics (Oxford, 2013).
　The Making of the Odyssey.
　Homerus, Odyssea, recensuit et testimonia congessit Martin L. West (Berlin/Boston, 2017).
　Homeri Ilias, recensuit, testimonia congessit Martin L. West, 2 vols. (Berlin/Boston, 1998-2000).
　West, “Magnes”, p. 347.
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早稲田大学高等研究所紀要　第 13号　2021年 3月
New Pauly : Brill's New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient 
World. Antiquity, ed. H. Cancik and H. Schneider, English 
ed., 15 vols. (Leiden/Boston, 2002-2010).
RE : Real-Encyclopädie der classichen Altertumswissenschaft, 
ed. A.F. von Pauly and G. Wissowa, 24 vols. (Stuttgart, 1893-
1963).
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　マグネテス人（Μάγνητες）はプラトンの最晩年の作で、ソクラテスの登場しない長篇『法律』でも言及されている（848D, 
etc）。この作では、プラトン自身と思しきアテナイからの客人、クレタ人クレイニアス、ラケダイモン人メギロスの 3人が、
クレタでの新規の植民計画に関連して、理想の国制および法律をテーマに議論を繰り広げる（ただし話の大半はアテナイ人の
語りである）。クレタの住人らの計画は、集団移住により無人の地となっていたマグネテス人のポリスの再建を意図するもの
で、入植者は新たなマグネテス人になることが想定されている。これまで多くの研究者が様々な角度から『法律』を論じてき
たはずであるが、おそらく誰一人明確に説明できていないのは、なぜ、現実にはクレタ島に存在したかどうか定かではない、
マグネテス人のポリスが植民予定地として設定されているのか、プラトンはそうした架空の設定を通じて具体的に何を意図し
ているのか、という問題である。あえて私見を示せば、ここでも解答のカギは、スミュルナのマグネスの文学的影響である。
プラトンもエウリピデスと同様、クサントスの『リュディア誌』を読み、不可思議な詩人のエピソードから何かしらの刺激や
示唆を受けていたのではなかろうか。
